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要約： アクティブラーニングの 1つとして PBL（problem/project-based learning）がある。PBL には問
題解決学習（problem based learning）とプロジェクト学習（project based learning）の 2 つがある。これ
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Abstract: One form of active learning is PBL. There are two types of PBL: “problem-based learning” and 
“project-based learning.” Although a large number of studies have been on PBL, few studies have been 
conducted using surveys based on academic theories. Therefore, this paper discusses “project-based learning” 
from the viewpoint of organizational knowledge creation theory. The primary objective of this study is to apply 
organizational knowledge creation theory in the field of “project-based learning.” The secondary objective is 
to recommend teachers’ roles in “project-based learning” from the standpoint of organizational knowledge 
creation theory. The analysis includes three steps: first, a review of organizational knowledge creation theory; 
second, an examination of three case studies; and finally, a discussion on applying the theory to 
“project-based learning”, and suggesting teachers’ roles from this viewpoint.
(Key words: project-based learning, university education, organizational knowledge creation theory, roles of 
teachers) 
１．問題


















































は PBL の 1 つである問題解決学習に焦点を当て，
暗黙知と形式知が鍵概念である SECI モデル





























































































































































































































































































































































































































17 名，立命館大学卒業生 2 名，京都造形芸術大学
生 1 名）が所属している。
３．２．「衣笠じゅく」のプロジェクト学習 
「衣笠じゅく」は 2014 年 10 月～2015 年 1 月ま





















明確な研究テーマを見出すために，4 月 7 日の





































2016 年 6 月 22 日）。
参加者の提案で，5 月 2 日に，学生 B たち 3 名
と教員 a が大阪府豊中市選管（以下，豊中市選管）
に出向き，ヒアリング調査を実施した（毎日新聞



























5 月 14 日～27 日に，BKC の学生 363 名に対し
て質問紙調査を実施した結果，BKC に在籍する






し（形式知→形式知），7 月 9 日に草津市選管に要
望書を提出した。
３．２．４．内面化（形式知→暗黙知） 
第 24 回参議院議員選挙の 2016 年 7 月 7 日（木）
と 8 日（金）に BKC に投票所が設置され，教職
員含め 298 名（うち不在者投票 93 名）が投票した
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